
































Mirrors of the Southern Korean Peninsula 





































































































































う。そのためには，先ず 3 世紀から 6 世紀にかけて，朝鮮半島南部が保有した鏡の様相を整理する
ことが必要なのである。
三国時代の遺跡から出土した鏡は，時期ごとに分布域が異なり，なおかつ出土する鏡の系譜も変
化し，出土鏡の面径も同じではない。以下では，3 世紀から 6 世紀にかけて朝鮮半島南部が保有し
た鏡を，時期ごとに系譜・分布域・面径という指標に沿って整理することにしたい。大きくは 4 世
紀と，5 世紀前半を前後する時期，6 世紀前半を前後する時期に分けることが可能であり，それぞ











大成洞古墳群では，23 号墳と 70 号墳で鏡を副葬しており，2 号墳でも盗掘坑から鏡片が出土し
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と古墳時代倭鏡（第 1 期倭鏡）の 3 種であった。金海と昌原という，いずれも東南部沿岸地域から
の出土であることを特徴としており，倭系文物を保有した集団が鏡を保有していた傾向がみえる。
第 2期の鏡　　4 世紀末葉から 5 世紀中葉を含む，5 世紀前半を前後する時期の遺構から出土した
鏡には，全南新安ベノルリ古墳出土鏡（図 1-7），同高興野幕古墳出土鏡（図 1-8），同高興雁洞古墳


























1-20），同海南造山古墳（図 -23），同萬義塚 1 号墳（図 1-18），全北南原斗洛里 32 号墳（図 1-24），
























山機池里 21 号墓出土の模倣細線式獣像鏡（図 1-x1），同公州公山城出土の雲気禽獣紋鏡（図 1-x4），




機池里 21 号墓出土の模倣細線式獣像鏡は，奈良県新沢 312 号墳出土鏡や，江蘇南京江寧谷里晋
墓出土鏡［南京市博物館ほか 2008，車崎 2008］などと共通する三国西晋鏡である。第 1 期もしくは





い。いずれも，公州・扶余という 5 世紀後半以降の遺跡であり，第 3 期に保有した鏡であることは
確実な資料である。




1．江蘇南京江寧谷里晋墓出土　　2．奈良県新沢 312 号墳出土　　3．忠南瑞山機池里 21 号墓出土
図 2　中韓日で共有した三国西晋鏡（S=2/3）














に保有する鏡には特徴がみえた（図 1）。第 1 期に保有する鏡は，漢鏡片と三国西晋鏡と第 1 期倭鏡
であった。第 2 期に保有した鏡は，漢鏡と三国西晋鏡，漢鏡片と鉄鏡であった。第 3 期に保有した
鏡は，南北朝鏡と漢鏡，第 1 期倭鏡・第 3 期倭鏡であった。中国鏡の視点でみれば，第 2 期に鉄鏡
が登場すること，第 3 期に南北朝が登場することを画期としている。倭鏡の視点でみれば，第 1 期





20cm を超える一群と，18cm を前後する一群，15cm を前後する一群，10～12cm の一群，8～
10cm の一群，8cm 以下の一群である（図 3）。それぞれの面径を，大型鏡，中型鏡 A，中型鏡 B，
小型鏡 A，小型鏡 B，小型鏡 C と表現して，各地で保有する鏡の特徴を面径という視点で整理し
てみよう（図 1）。なお，図 1 ではこの規格を反映して示している。
第 1 期の慶南東部では，中型鏡 A（三国西晋鏡）と小型鏡 B（三国西晋鏡）・小型鏡 C（第 1 期倭鏡）
を保有した。
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第 3 期の保有は多様であり，忠南では大型鏡と中型鏡 A・B と小型鏡 B を保有している。いず
れも中国鏡であり，南北朝鏡と鉄鏡と漢鏡であった。全北では中型鏡 B（南北朝鏡）を保有し，全
南は中型鏡 B と各種小型鏡を保有した。全南の鏡はいずれも第 3 期倭鏡である。慶南西部・慶北
西部では，全南と同じ中型鏡 B と小型鏡 A・B（いずれも第 3 期倭鏡）を保有した。慶南東部は小
型鏡 B（第 3 期倭鏡）を保有し，慶北東部は小型鏡 C（第 3 期倭鏡）を保有した。
この時期には，南北朝鏡が大型鏡と中型鏡 A，第 3 期倭鏡の旋回式獣像鏡が中型鏡 B と小型鏡 A，


















































2005a，辻田 2007・2018，岸本 2010・2013，下垣 2011，上野 2013ab など］。3 世紀以降の状況を簡素に




















同型鏡を指標とする南北朝鏡は，5 世紀後葉から 6 世紀中葉にかけて副葬が集中する。中期末








が朝鮮半島南部への流入元の候補地である。第 1 期と第 2 期の模倣方格規矩鏡や模倣双頭龍紋鏡は，







































































































































































































































































































































































































































（ 4 ）――『双頭龍紋鏡の生産は，後漢後半の 2 世紀から


































































































図 2　1：［南京市博物館 2008：図 10］より筆者製図　2：奈良県立橿原考古学研究所提供
　　　3：［福泉博物館 2009：p.209］
図 3：筆者作成
図 4　1：熊本博物館所蔵 / 筆者撮影　2：［鎌木ほか 1965：p.9 挿図 6］
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Mirrors of the Southern Korean Peninsula and Negotiations between 
Wa (Japan) and Korea
UENO Yoshifumi
Political relationships mediated by objects tend to be described from the perspective of the 
giver. These relationships develop from the sense that the value of an object is self-evident, and the 
distributor and the recipient should recognize the value of the objects and the process of acquiring the 
objects. The mirrors unearthed in the southern region of the Korean Peninsula are a suitable material 
to highlight the issue.
In this paper, I analyzed the acquisition of mirrors during the Three Kingdoms period, which 
occurred in parallel with the Tumulus (Kofun) period, based on evidence from the mirrors owned 
in the southern Korean Peninsula. I tried to describe the structure that the Wa (Japan) Kingdom 
attempted to establish through the distribution of mirrors and the actual conditions of the negotiations 
between Wa and Korea.
First, I outlined the description concerning the mirrors excavated in the southern Korean 
Peninsula. I also examined the process of the inflows of the Chinese mirrors and the Wa mirrors 
by comparing ownership statistics regarding the mirrors in China and the Japanese archipelago. I 
suggested that the inflow of Chinese mirrors should be understood as a result of negotiations by 
Wa and Korea with China, which were conducted independently despite their shared relationships 
with China. I examined whether Wa mirrors were distributed directly by the Kingdom or indirectly 
through a secondary distribution from the perspective of the recognition of the values. I showed that 
the order the Kingdom intended to establish would function even if the mirrors were distributed 
indirectly, and the order the Kingdom intended to establish was one that was flexible without limiting 
their direct distributions and had a potential to expand since their indirect distributions are found in 
the Japanese archipelago. I pointed out that it is possible to assume that the Wa mirrors found in the 
southern Korean Peninsula were a secondary distribution that arrived via northern Kyushu.
I explained in detail the negotiations between Wa and Korea, revealing that the order enforced 
through mirrors would overemphasize the significance of the mutual agreement between the 
distributors and the recipients. Additionally, I showed that it is necessary to consider the significance 
of a device that would enable a third party to have the recognition, and that such a function was 
expected for metal-strap armors and mirrors in the southern Korean Peninsula.
317
Key words: Southern Korean Peninsula, mirrors, Chinese mirrors, Wa mirrors, the recognition of the 
values, the circumstances of the inflows
